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会の会長となり、2 年後に 57 歳でシンシナティ大
学の学長に就任する。3 年間の任期終了後に 1932








工学・応用科学学部、教育学部の 4 学部に 7069 名
の学生が在籍している。シュナイダーの出身校で
もある（1889 ～ 1894 年）
（＋）シンシナティ大学：1870 年に複数のカレッ
ジが合併しシンシナティ市立大学として創立され
た。2014 年現在で、総合大学として 42656 名の学
生が在籍している。シュナイダーの勤務校（1903
















人、2000 万人、170 万人、40 万人であったが、1990
年にはそれぞれ 2 億 5000 万人、3400 万人、1200
万人、1400 万人（ただし、フルタイム生 800 万人、

































成立以前に実施されて（公聴会は 1914 年 1 月 26






















＊ Prevocational school 職業予備学校（職業学校
における　教育の基礎を提供する）
＊ Industrial school 産業学校
 －  Vocational school 職業学校（職場の見習い期
間を短縮できる人材を育成する）
 －  Trade school トレード学校（職場で即戦力と
なりうる人材を育成する）
＊ Manual training school 手工訓練学校（職場で
使う手工技術を取得する）
＊ Cooperative school コーオプ学校（授業に就業
経験を組み込んだ教育を提供する）
＊ Continuation school 定時制補習学校（青少年雇
用者に補講を提供する）














1941 年で全米 39 の教育機関に普及する。
1956 年で全米 60 の教育機関に普及する。
1965 年の高等教育法で財政支援が始まる。
1968 年の同法改正（第 7 編）で財政支援が強化さ
れる。




の資料 "Salary Information: How Much Do Co-op 
Students  Earn? "（http ://  www.uc .edu/
propractice/salary-information.html） に よ る と
2014 年の平均時給は専門学科にも依存するが文
系で 15 ドル程度、理系（工学系）で 17 ドル程度
である。米教育省（Snyder, 1993）によれば、公
立小中学校教員の平均年収は1914年に543ドルで
あったが 1990 年には 34385 ドルに上昇している。
物価指数は 1914 年を 100 とすると、1990 年が
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Herman Schneider and Cooperative 
System of Education with Hearings 
before the Committee on Education, 
House of Representatives, United 
States Sixty-third Congress, Second 
Session, 1914.
Yasushi Tanaka1
Herman Schneider is renowned as the founder of 
cooperative education among the researchers and 
practitioners of this educational system. Yet, it is not 
easy to find documents that explain the concept of 
cooperative education among his work. This is in part 
because being an engineer, he considered cooperative 
education as more of a practical tool than a theoretical 
concept. The US Congress hearings of 1914 titled 
“Cooperative system of education” is probably the 
most concise and most frequently referenced 
document. In this document, Schneider explained 
plainly and clearly the concept of cooperative 
education to fifteen members of the educational 
committee. 
The purpose of this article is to introduce the concept 
of cooperative education as originally presented by 
Schneider to the researchers and practitioners in 
Japanese, in order to help develop cooperative 
education in Japan.
 The article introduces the life of Schneider, his 
contribution to cooperative education as well as the 
educational background of early twentieth century 
America for better understanding of the hearings. The 
entire hearings are translated and the article concludes 
with a discussion on the relevance of Schneider’s 
concept to cooperative education in Japan today. 
KEYWORDS: H. Schneider, Cooperative education, 
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